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   Several types of hyperthermic apparatuses are employed to treat benign prostatic hyperplasia 
(BPH). As the prostate surrounds the urethra, we believed that transurethral heating allowed 
for more efficient and uniform heating. A new effective apparatus for this objective was developed. 
The size of our hyperthermic apparatus was about  52x  45x  20 centimeters and the originating 
frequency was  2,450±30MHz. We used T-type thermocouples as temperature sensors. The tran-
surethral applicator had a cooling system. Thirty patients complaining of obstructive symptoms 
due to BPH were treated. Hyperthermia was performed 3 6 times for each patients (two times 
per week). Each procedure was performed for 60 minutes. The temperature was controlled at 
39°C on the urethral surface (43°C at prostate). The overall efficacy of this treatment was effective 
in 23 of the 30 patients (76.7%). In addition, there were no severe complications. As the size of 
this apparatus was miniaturized, it could be used at the bed side. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 997-1001, 1993) 

























装置 曜℃MW"で,先 に著者 らが報告した装置10・11)を























































































著 効 改 善 非常に有効
著 効 やや改善
有 効 改 善 有 効
有 効 やや改善
著 効 不 変 やや有効




合を 曜曙やや改善",それ 以外 を 曜不変"と した.尿流
量率は平 均尿流量率をSirokyi2)のノモグラムを用





量,尿流量率のいずれ も改善した場合を 喝敏 善",い
ずれか一方が改善 した場合,ま たいずれもやや改善の










検 尿 を 治療 前 お よび 治 療後1ヵ 月 目に 行 い 検 討 した.
有意 差 の検 定 にはWilcoxonの符 号付 き 順 位和 検
定 お よびpaired・t検定 を用 いた.
結 果
1.自 覚 的所 見
著 効16例,有 効11例,無 効2例,悪 化1例 で あ っ
た.治 療 前後 の ス コア値 は,治 療 前10.5±2.7(mean
±SD)か ら治 療 後5.7±3.4とな り有 意(P<0.Ol)に
減 少 して いた(Fig.3).
刺 激 症 状 ス コ アの平 均 値 は 治 療 前4.9から治 療 後3,1
とな り,閉 塞 症 状 ス コア の平 均 値 は 治 療 前5.0か ら治
療 後1.6と減 少 し,症 状 の 改 善 は 閉 塞 症 状 に 大 き い傾
向 が あ った.
2.他 覚 的所 見
改 善2例,や や改 善18例,不 変10例で あ った.尿 閉
状 態 で あ った な ど何 らか の理 由で 測 定 で きな か った 例
を 除 き統 計学 的 検 定 を 行 った,残 尿量 は 治療 前68.3
±57.1m!(mean±SD)で,治療 後53.5±55.Omlと
な り有意(P<0.Ol)に減 少 して い た(Fig.3).平均
尿 流量 率 お よび 最 大 尿流 量 率 は,そ れ ぞ れ 治 療 前2.7
±L2ml/sec(mean±SD),6.0±2.8ml/secで治 療 後
4.4±23ml/sec,8.8±3.9m1/secとな り両者 ともに 有
意(P<0,01)に増 加 して いた(Fig.3).また,治 療
前 に 尿 閉 でバ ル ー ンを 留置 して い た 例 は4例 あ り,う
ち2例 で バ ル ー ン抜 去 可能 とな った.
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